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Abstract
　The purpose of the investigation establishes a focus at three following points. The first is to 
clarify the competitive power of the Korea goods in the china market by examining the reliability 
degree of the Korea goods. The second performs a comparison the Chinese youth（Wuhan） 
and the Chinese youth（Shanghai） of the reliability of the Korea goods in the China market 
and is to clarify a difference of the recognition.The third is to offer a strategic suggestion of the 
international marketing for the Korea company which is interested in the China market.
　As for the object of the investigation of this study, the investigation time, it was as follows. 
　（1） An object: The investigation object is the chinese youth who is a city of Wuhan located in 
the China Country. It is 50 boys, 146 people of 96 girls in total. The answer distributed a question 
paper to a person of object during a class and I had explained it directly immediately and fill out 
a person of object. The recovery is 100%. It was performed in August, 2017 in the investigation 
time. 
　（2） An investigation object: It is an adult living a ertain city located in the China Shanghai 
provience. It is 58 men, 151 people of 93 women in total. The answer distributed a question 
paper to a person of object through an acquaintance and I had explained it directly immediately 
and fill out a person of object. The recovery is 100%. It was performed in February, 2019 in the 
investigation time.
　The investigation item is 24 items such as price, quality, design when I purchase goods.
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1  8人（ 5.3%） 16人（11.0%）
2 87人（57.6%） 82人（56.2%）
3 42人（27.8%） 44人（30.1%）
4 11人（ 7.3%）  3人（ 2.0%）






















































1 22人（14.5%）  15人（10.3%）
2 85人（56.3%） 119人（81.5%）
3 27人（17.9%）  11人（ 7.5%）
4 16人（10.6%）   0人（ 0.0%）





1 11人（ 7.3%） 15人（10.3%）
2 67人（44.4%） 92人（63.0%）
3 58人（38.4%） 38人（26.0%）
4 13人（ 8.6%）  0人（ 0.0%）







3 18人（11.9%）  8人（ 5.5%）
4  2人（ 1.3%）  1人（ 0.7%）


























































1 13人（ 8.6%）  17人（11.6%）
2 85人（56.3%） 106人（72.6%）
3 32人（21.2%）  21人（14.4%）
4 18人（11.9%）   1人（ 0.7%）








4 19人（12.6%） 13人（ 8.9%）






















































1 33人（21.9%）  26人（17.8%）
2 86人（57.0%） 100人（68.5%）
3 19人（12.5%）  19人（13.0%）
4 13人（ 8.6%）   1人（ 0.7%）





1 13人（ 8.6%） 18人（12.3%）
2 83人（55.0%） 99人（67.8%）
3 42人（27.8%） 28人（19.2%）
4 11人（ 7.3%）  0人（ 0.0%）





1 10人（ 6.6%）  1人（ 0.7%）
2 56人（37.1%） 97人（66.4%）
3 55人（36.4%） 46人（31.5%）
4 27人（17.9%）  2人（ 1.4%）

















































1 17人（11.3%）  8人（ 5.5%）
2 50人（33.1%） 80人（54.8%）
3 51人（33.7%） 54人（37.0%）
4 25人（16.6%）  4人（ 2.7%）





1  9人（ 5.9%） 13人（ 8.9%）
2 42人（27.8%）  6人（ 4.1%）
3 49人（32.5%） 78人（53.4%）
4 48人（31.8%） 44人（30.2%）











































































1  3人（ 2.0%）  1人（ 0.7%）
2 16人（10.6%）  5人（ 3.4%）
3 68人（45.0%） 41人（28.1%）
4 53人（35.1%） 70人（47.9%）





































































5  8人（ 7.5%）  2人（ 1.4%）





















































1  3人（ 6.9%） 18人（12.3%）
2  5人（11.4%） 29人（19.9%）
3  2人（ 4.5%） 13人（ 8.9%）
4  2人（ 4.5%） 10人（ 6.8%）






1   4人（ 2.6%）  0人（ 0.0%）
2  19人（12.6%） 12人（ 8.2%）
3 102人（67.6%） 70人（48.0%）
4  22人（14.6%） 58人（39.7%）











































































4 26人（17.2%） 14人（ 9.6%）





































































1 11人（ 7.3%）   7人（ 4.8%）
2 94人（62.3%） 114人（78.1%）
3 23人（15.2%）  18人（12.3%）
4 19人（12.6%）   6人（ 4.1%）






































































4 44人（29.1%）  6人（ 4.1%）





1 12人（ 7.9%）   2人（ 1.4%）
2 78人（51.7%） 100人（68.5%）
3 28人（18.5%）  20人（13.7%）
4 27人（17.9%）  18人（12.3%）








































































5  6人（ 3.9%）  0人（ 0.0%）
1．全くその通り　2．その通り　3．どちらともいえない
4．違う　5．全く違う
26 中国市場における韓国商品の信頼度の比較（武漢と上海）
思も高く，この数字をみると韓国商品を高く評
価している（武漢92.5%，上海87.4%）。
（６） 過去と比べて韓国商品に対する信頼度はそれほ
ど高くない。良くなった項目をみると，武漢は
43.8%で，上海が17.2%である。また，韓国に対
する関心・イメージの変化の項目では上海は
21.9%，武漢が32.9%であり，高くない数字であっ
た。
　本調査において，中国人の消費者の韓国商品に関す
る信頼度の高さの一端が理解できる。韓国商品に対す
る再購入の意思が高く，高い評価をしている（武漢
92.5%，上海87.4%）。特に，武漢の消費者の方がより
韓国商品を高く評価していることが伺える。
　今後とも韓国企業は中国市場で競争力を維持するた
めには，現地ニーズに合わせた商品提供が求められる。
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